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LES MESAVENTURES DES SOURCES DE L'ESTAVELLE
ET DE L'INVERSAC EN LANGUEDOC MEDITERRANEEN

Bernard Geze

*

RESUME

\

L'Estavelle et I'Inversac sont deux sources celebres du Languedoc mediterraneen (Sud
de la France). La premiere a malheureusement servi de type pour les cavite's karstiques alternativement absorbant ou degorgeant des eaux, suivant les saison, ce qui n'a jamais ete son
cas. La seconde peut, au conrraire, servir de modele pour ce fonetionnement alternatif de
perte ou d' emergence.
SUMMARY
The Estavelle and the Inversac are two celebrated
guedoc (South of France). Unfortunately, the first one
karstic cavities alternatively absorbing or discharging the
son, that had never been the case. On the opposit, the
for this alternation as swallow hole or emergence.

springs in the mediterranean Lanhas been chosen as a type for the
waters, in accordance with the seasecond one can be taken as model

Les sources de I'Estavelle et de l'Inversac sont citees depuis fort longtemps dans les ouvrages d'''Histoire Naturelle" des provinces meridionales de la France, car leur fonctionnement hydrologique a toujours beaucoup intrigue les observateurs. Elles se trouvent toutes deux dans Ie departement de I'Herault, a I'Ouest de Montpellier, la premiere dans la commune de Cabrieres, pres de l' extremite orientale du massif ancien dit de la
Montagne Noire, la seconde dans la commune de Balaruc-Ies-Bains, au
bord de I' etang de Thau (fig. 1).
Leur description sommaire fera comprendre comment leurs etranges
comportements ontprovoque
des explications plutot douteuses et comment l'accumulation de textes mal Ius a entralne d'invraisemblables er-
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Fig. 1 - Situation geographique des sources de I'Estavelle et de l'Inversac.
Les Monts de Cabrietes, Ie Causse d' Aume1as et la Montagne de la Gatdiole sont
karstique.

a dominante

reurs, ficheusement repetees par trap d'hydralogues et de karstologues.
Mais leurs mesaventures sont aujourd'hui bien terminees, puisqu'aucune
ne fonctionne plus!

LA SOURCE DE L'ESTAVELLE
II semble que ce soit). Fournet, alors prafesseur de Geologie a la Faculte des Sciences de Lyon, qui ait Ie premier, en 1859, attire l'attention
sur l'Estavelle dans son excellent travail sur l'Hydragraphie souterraine,
particulierement consacre aux regions "caverneuses" du Jura, mais aussi
du Bas-Languedoc OU il avait etudie avec M. Graff, a partir de 1844, Ie petit bassin houiller de Neffies, ainsi que les terrains paleozoiques qui le dominent dans ce que nous appelons maintenant les Monts de Cabrieres,
partie de la Montagne Noire celebre par ses faunes fossiles allant de l'Ordovicien au Carbonifere et par sa tectonique d'une extreme complication.
C' est 1500 m au Nord-Ouest du village de Cabrieres, par consequent
en plein Languedoc mediterraneen et non dans Ie Jura, que se trouve la
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. source de I'Estavelle. Suivant Ies auteurs, son nom (qui s'ecrit aussi Estabel) signifierait qu'il y avait une etable aupres d'elle, ou bien viendrait de
1'0ccitan "estervel", qui veut dire tourbillon. Quoi qu'il en soit, la source
debouche sur un enorme depot de tuf calcaire (1000 m x 500 m) formant
un plateau en faible pente au-dessus de la vallee de la Boyne, dont Ie lit,
deja creuse, a ete devie par lui. D' apres l' altitude relative du plateau (40 a
50 m) et Ie fait que de petites cavites dans Ie tuf ont ete habitees par l' ours
des cavernes, on peut supposer que Ie debut de la construction de cet edifice remonte a peu pres au Quaternaire moyen et que la source a toujours
debite une eau tres riche en calcaire.
Or, Ie point de sortie se localise dans des schistes dinantiens (Viseen), .
sur Ie trajet d'une faille injectee de quartz, et non dans Ies calcaires et dolomies du Devonien qui encadrent la region, ce qui est deja curieux. On
est conduit a penser que l' eau a suivi un assez long parcours en profondeur
et n' a pu gagner I' exterieur qu' a la faveur de la faille, qui a servi soit de
barriere, soit de drain.
Mais Ie plus etrange est que, malgre I'activite deployee forcement par
la source pour construire Ie plateau de tuf, elle ne debite depuis longtemps
que tout-a-fait rarement. Deja Fournet notait quelle avait "vomi beaucoup d'eau" en 1856, mais qu'elle n'avait point fonctionne depuis dix
ans. Personnellement,
j'ai entendu parler de periodes de 25 ans sans
qu'elle ait crache. La notice de la carte geologique de la France a 1/50.000
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Fig. 2 . Coupe des chevauchements
et series renvetsees au voisinage de la source de l'Estavelle
(l'echelle des hauteurs est double de celie des longueurs).
(J = schistes ordoviciens; d = calcaires et dolomies du Devonien; hi = lydiennes du Tournai.
sien; h2 = schistes du Viseen (facies culm); Q = faille quartzifiee; gJ= surface de chevauche.
mene.
Variantes orthographiques
sur les cartes recentes: Ie Caragnas = les Cayraignasses; Estavelle
= Estabel; Bissous = Vissou.
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(Feuille Lodeve, datant de 1982) precise: "1'Estabel est une source temporaire ne coulant que tres exceptionnellement; son debit peut aloes atteindre, en quelques jours, 1m3 / set il est aussitot suivi d 'une periode de tarissement pouvant s' etendre sur plusieurs mois" .
Sans etre trouble par un comportement aussi etrange, Fournet pense
que I' on est en presence de "fontaines caracterisees par deux bouches en
quelque sorte jumelles ... Dans tous les cas, la destination des unes, qui
sont habituellement a sec, est de servir a l' evacuation du trap-plein des cavernes, du moment OU I'orifice, dont I'ecoulement est permanent, devient
insuffisant par suite de l' exuberance des eaux ... Dans Ie Languedoc, ces
bouches suppIementaires son designees sous Ie nom d 'Estavelles, denomination que j' ai juge a prapos de generaliser, en l' appliquant a tous les pertuis du meme ordre, dissemines dans Ie autres contrees".
Quelques pages plus loin dans son memoire, Fournet etudie des sources praches de Porrentruy, dans les calcaires du Jura franco-suisse et dit
qu' en remontant une vallee "aux sources perennes succede une premiere
estavelle, puis viennent des estavelles d'estavelles, largement espacees, de
plus en plus intermittentes, conformement a leurs hauteurs, et il me semble qu 'un pareil enchalnement est suffisamment demonstratif pour ne
plus rien laisser a desirer a I' egard de la parfaite solidarite de ces divers debouches" .
II est donc parfaitement clair que, pour Fournet, createur du terme,
une estavelle est une source de trap-plein fonctionnant temporairement
. au-dessus d'une source perenne.
Mais a-t-il eu raison de prendre comme modele d'un tel fonctionnement I'Estavelle type de Cabrieres? Ce n' est pas evident pour plusieurs raisons: Au-dessous de sa bouche, il n'existe que de fort petites sources qui
ne paraissent pas avoir Ie moindre rapport avec elle. Ensuite, la rarete du
fonctionnement parait incompatible avec un role normal de trap-plein, car
les precipitations ne sont tout de meme pas negligeables sur les monts de
Cabrieres OU les fortes pluies de printemps et d'automne rei event habituellement Ie debit de toutes les sources. Des decades sans debordement
d'un trap-plein paraissent invraisemblables, aussi bien qu'un depot de tuf
sans un ecoulement assez regulier.
Depuis une douzaine d'annees, on est certain qu'il n'y a plus eu de
debordement, mais la raison en est evidente: un forage, prafond de 55 m a
ete execute au voisinage du griffon et, dans les fissures des schistes sous la
carapace de tuf, a rencontre de l' eau en quantite suffisante pour assurer
I'alimentation du village de Cabrieres. Cette eau a tous les caraeteres
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d'une eau karstique, ce qui confirme l'hypothese d'une provenance relativement profonde, mais sans que l'on puisse garantir I'origine dans I'un ou
l'autre des paquets de dolomies dev~j<;.!1_n~,s.-Sjtuts-.dans-des-positiontectoniques particulierement 'compliquees aux alentours. De toutes fac;ons,
l' exemple de l'Estavelle a ete vraiment mal choisi par Fournet pour designer de simples trop-pleins.
La facheuse histoire du terme "estavelle" ne s'arrete malheureusement pas la, Dans son celebre ouvrage "Les Ablmes", E,A. Martel cite un
peu en vrac des exemples de trop-pleins par lesquels ''l'eau interne s'extravase" et a la mauvaise idee de mentionner les "Estavelles de PorrentfUY" (puisees dans Fournet) en meme temps que Ie "lac de Zirknitz en
Carniole", dont il precise bien, quelques chapitres plus loin, Ie fonctionnement alternatif, rempli ou vide par les cavites y aboutissant.
C' est alors que Jovan Cvijic, apres avoir lu un peu vite les textes anterieurs, ecrit: . 'dans les profondes depressions karstiques il ya des fissures et
des avens qui fonctionnent alternativement comme sources ou comme
gouffres absorb ants ou ponors; j'ai propose de les appeler "estavelles" en
utilisant la denomination que Fournet a donne a une source semblable".
Cette desastreuse initiative explique pourquoi Ie terme est largement
employe dans la litterature geographique de langues slaves, d' ou elle nous
est revenue au point que Marjorie Sweeting ecrit: "The term estavelle Was
first used in the Jura but is now used fairly widely for a hole which is at one
time of the year a swallow hole and an another time a spring" et que Ie lexique de]. Margat, publie pourtant en France, donne pour estavelle la definition: "orifice, en terrain karstique, alternativement
absorbant ou
emissif, selon les saisons" .
En definitive, on se trouve en presence d' un terme mal choisi par
Fournet pour signifier trop-plein temporaire, reproduit avec une r~rt"
geographique par Martel et mal compr's au seos hvd-,~'r .
faut donc rejeter for. eLement
;C '<.( 1.:.daLure geograp iq e e hvrlro roc,' ,_
"pC.

.

_J

••

Cependant, son succes prouve d'abord que 1'00 a besoin d'un terme
simple pour designer une cavite karstique a fonctionnement hydrique alternatif, dite parfoir "perte-emergence",
ensuite qu'aucun pays ne dispose de ce terme dans sa langue nation ale . La proposition que nous allons
faire necessite l' etude de la deuxieme source a laquelle nous avons fait allusion en introduction.
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LA SOURCE DE L'INVERSAC
Cette source a fait I'objet d'innombrables descriptions. II semble que
sa premiere etude tant soit peu serieuse soit celle d' Astruc, dans son "Memoire pour l'Histoire Naturelle de la Province du Languedoc" , datant de
1740. On pourrait encore citer les observations de Marcel de Serres et Louis
Figuier, publiees a Montpellier en 1848, et qui ont l'avantage de reduire la
part de l'imagination dans I'explication d'un fonctionnement hydrique a
premiere vue surprenant.
Son nom d'Inversac provient peut-etre de l'Occitan "Enversar", qui
signifie renverser, mais la plupart des auteurs Ie font carrement remonter
au Latin "Inversae aquae", les eaux qui s'inversent, ce qui est en somme
une bonne definition du phenomene anciennement observe dans la source, comme nous allons voir ci-apres.
Elle se localise 1500 m a l'Est de Balaruc-les-Bains, dans Ie quartier dit
aujourd'hui Balaruc-Ies-Usines, 3 km au Nord de la ville de Sete, en bordure de l'etang (ou bassin) de Thau, qui est au niveau de la Mediterranee
et en relation directe avec elle. Son exutoire est dans les calcaires miocenes,
au contact de l' extremite des calcaires jurassiques qui forment Ie chatnon
de la Gardiole entre Montpellier et Sete. Le bassin emissif debouchait autrefois sur Ie minuscule ruisseau de Colobres, qui n'avait guere qu'une
vingtaine de metres de longueur entre rocher et rivage de l' etang, Ie tout a
la cote zero, non troublee ici par des marees,
Actuellement, un chenal maritime et de larges quais edifies devant
une usine qui a capte I' eau de la source, l' ont definitivement separee de
I' etang, mais Ie fonctionnement hydrique anterieur avait ete serieusement
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etudie. Les anciens auteuts disaient qu'apres un ecoulement normal vers
l' exterieur pendant l' hiver, au commencement de l' ete, les eaux de
l' etang se precipitaient sous terre avec une telle impetuosite que l' on entendait a une distance assez eloignee Ie bruit de leur engouffrement! Meme en faisant la part de l' exageration, on doit reconnahre la realite du
phenomene puisqu'en 1925, a la suite de trois annees de secheresse persistante, l' etang se deversait dans l'Inversac a raison d' environ 10.000 metres cubes par jour. L' eau de l' etang titrait aloes 36 grammes de chlorure
de sodium par litre; l'eau de la source ne renfermait pourtant que 10
grammes en septembre et atteignait en octobre Ie maximum de 23 grammes seulement. De la vint l'idee que, meme lorsque toutes les sources du
pays etaient assechees, ou coulaient si peu que la consommation devait
etre severement reglementee, il arrivait encore a I'Inversac une quantite
d'eau douce suffisamment importante pour en tirer un utile parti.
Le probleme etait d' eliminer l' eau salee absolument impropre aux
emplois industriels. On se mit a rechercher en amont de la source une cavite dont on sup~onnait l' existence d' apres un vieux plan date du 9 octobre
1894. On decouvrit en effet, a 4 m, 50 au-dessous du sol, une petite salle,
haute de 1 m, 50, large au plus de 6 metres et entierement occupee par
l' eau calme, profonde de 5 metres par endroits (descendant donc plus bas
que Ie niveau de la mer). En outre, les travaux produisirent un providentiel effondrement de rochers qui, croit-on, obstruerent partiellement les
conduits par lesquels se faisait I'absorption des eaux salees vers la profondeur. De fait, a partir de ce jour, la teneur en sel marin de la source ne cessa de d€crohre jusqu'a 3 g, 8 au maximum, ce qui ne genait plus dans la
pratique.
Les quelques variations que l'on a observees par la suite continuaient
a etre curieusement causees par la pluie et Ie vent. En effet, la moindre
pluie provoque une augmentation de debit qui, brassant sans doute les
eaux salees prealablement engouffrees, entralne une remontee du sel, contrairement a ce que 1'0n aurait pu imaginer. De meme, suivant que Ie
"mistral" (vent du NW) ou Ie "marin" (vent du SE) soufflent sur
l' etang, celui-ci subit une sorte de crue ou au contraire de dessechement
au voisinage de la source, qui re~oit aloes des infiltrations salees plus ou
moins abondantes.
En juillet 1937, les conditions naturelles n' etaient encore qu' assez
peu modifiees lorsque j' ai pu observer l' etrange phenomene de l' inversion
du courant qui a donne son nom a l'emergence. Le flot d'eau salee penetrant dans Ie ruisseau de Colobres refoulait d' abord l' eau douce qui conti-
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nuait it sortir en s'elevant progressivement. Ensuite, I'eau de source gagnait l' exterieur en coulant en surface, tandis que l' eau salee courbait les
algues vertes de la profondeur et se precipitait en sens inverse vers les fissures du rocher dans lesquelles elle s'engloutissait.
Bien entendu, comme mes pred€cesseurs, j'ai imagine d'ingenieux
mecanismes pour expliquer ce phenomene, notamment une liaison possible avec les sources thermales de Balaruc-les-Bains (temperature atteignant
47"), ainsi qu'avec la source de l' Abysse (ou de la Vise) qui jaillit violemment au fond de l'etang de Thau it 3 km de l'Inversac. Mais depuis, les
etudes serieuses faites en Provence it la source sous-marine de Port-Miou,
puis it la Roubine de Vic-la-Gardiole non loin de l'Inversac, tout aussi bien
que celles consacrees aux celebres "moulins de la mer" d' Argostoli et a
plusieurs autres pertes-emergences du littoral hellenique, ont montre qu' il
s'agissait d'un fonctionnement hydrique assez normal, qui s'explique simplement par la difference de densite entre l' eau douce et l' eau de mer,
tandis que leur remontee commune peut se produire n' importe OU vers Ie
large.

CONCLUSION

GENERALE

Bien que Ie cas qui vient d' etre considere soit un peu particulier et
que Ie fonctionnement ait cesse d'etre observable, Ie nom de la source parait tellement favorable qu' il y a probablement interet a en generaliser
I'emploi. Je reprends donc les termes d'une note publiee en 1971 dans
Spelunca; elle servira de conclusion a cette petite revision historique des
"mesaventures" de deux sources celebres:
Un INVERSAC est une cavite karstique alternativement absorbante
ou emissive, selon les saison. L'inversac peut etre horizontal ou vertical,
penetrable ou impenetrable et fonctionner d'une fa~on perenne ou temporaire. L'inversion des eaux, qui explique Ie nom de son prototype languedocien, peut avoir des causes variees qui n'interviennent pas dans la
definition. Le terme d'inversac doit remplacer celui d'estavelle qui etait
employe a tort.
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